





Consideration on Three Factors of Current English Education in Japan: 
Cognitive Linguistics, World Englishes (International Common 



























































このような英語観は，Kachru（1986, 1992）の「世界諸英語（World Englishes）」，Smith（1976, 
1983）の「国際語としての英語（English as an International）」，Smith（1976, 1978），森住（2008）
などによる「国際補助語としての英語（English as an International Auxiliary Language）」，そ





問題を大きく取り上げている。そこでは，Jennifer Jenkins氏が  “English as a Lingua Franca”，
矢野安剛氏が『英語のグローバル化とその教育』，Salikoko S. Mufwene氏が  ‘“Global English” 
vs. “English as a Global Language”’，そしてこの 3 者によるシンポジウム  “What is Global 
English Communicative Competence?: Models, Standards, and Pedagogy for the Teaching of 
English in Japan.”  がこの問題を特に論じている。さらに，大学英語教育学会第 50 回国際大

























































（1）I have been studying Korean for three years.
（2）I have studied Korean for three years.

























説明の「なるほど」感は，take afterの類義語 resembleとの相違の説明で再確認される。My 
sister takes after my mother. My sister resembles my motherは両者とも良いがMy sister takes after a 
famous rock singer.はダメである，resembleなら良い。Take, afterの意味から，年齢的に先に
来るものから遺伝的に取り入れるという意味になるからである。これに対し，resembleは単
に「似ている」という意味，My mother resembles my sister.は変だが理屈の上では成り立つ。だ
が，My mother takes after my sister.は理屈上最初から成り立たない。
Take in であれば，takeと inで「中に取り入れる（摂取する）」という意味になり，納得する。
これは次の例で，take onとの比較が認知的なアプローチの優れているところを示してくれる。
To get a sense of just how global the English language has become, consider this statistic: 
there are nearly three times as many non-native English speakers in the world today 
as native speakers. English is used as the language of international communication in 
fields ranging from business to sports to the arts. Another “global” aspect of English is its 
flexibility: the language takes on new features as it takes in new influences. （Mini World 
Global English 2006: 8）（下線は筆者）
もちろん後者の“takes in new influences”は「新たな影響を取り入れる」という意味である。
一方，前者は「（言語は）その表面に新たな特徴を身につける」と意味になる。この違いは，
もちろん動詞 takeではなく，inと onの意味の違いである。Inと onの本来のコア的意味がこ
の二つの慣用句の違いに貢献している。Onのコア的意味とは「接触，支持」である。なお，
「（接触して）上に」という意味はプロトタイプ的意味である。




かを自分のところに取り込む」，offは「離れて」というコア的意味を持つ。Take your jacket 
off なら「服を自分の体から取って離す→脱ぐ」，take yourself off some placeの意味で使う take 











5）コア・アプローチ，One form, one meaningの問題点
6）「なるほど」という説明がないこともある
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